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 Xylitol-based polyesters such as poly(xylitol sebacate) (PXS) are said to be 
the best candidates for tissue engineering due to its tunable mechanical and 
degradation properties. In this study, dodecanedioic acid (DDA) was added into PXS 
as the additional monomer to increase the strength. Novel poly(xylitol sebacate 
dodecanoate) (PXSD) polymers was synthesized by using polycondensation method 
for potential used in tissue engineering. The starting materials for synthesizing PXSD 
are xylitol, sebacic acid (SA) and DDA and the ratio was varied (xylitol: SA: DDA), 
PXSD 1 (1:0.25:0.75) PXSD 2 (1:0.5:0.5) and PXSD 3 (1:0.75:0.25). The mixture 
synthesized at 120 ⁰C for 24 hours under the present of nitrogen gas. After that it was 
further cured in an oven at 100 ⁰C for 4 days. From the tensile test data, PXSD 1 was 
selected as the matrix to prepare PXSD/n-HA composite. Thermal stability and 
melting temperature slightly increased with the increasing in DDA ratio. Polymer 
crystallinity, mechanical properties such as tensile strength, percentage strain at 
break, Young’s modulus and degradation rate of the polymer was also controlled by 
the monomer ratio between SA and DDA. Increasing the DDA content resulted in 
highly ordered structure, improved mechanical properties and reduced erosion time. 
Much faster degradation rate was found in PXSD 3 compared to the more crystalline 
polymer of higher DDA content. Another objective was to investigate the effect of n-
HA amount to the polymer properties and it was varied to 5, 10, 15 and 20 wt.%. By 
increasing the n-HA within the matrix, tensile strength and Young’s modulus were 
increased, but the percentage strain at break was reduced. The thermal properties 
showed no significant changes and distribution of the filler particles become well as 






 Poliester yang berasaskan xylitol seperti poly(xylitol sebakat) (PXS) 
dikatakan bersesuaian diaplikasikan sebagai bahan untuk kegunaan kejuruteraan tisu 
kerana sifat mekanik dan kadar degradasi yang boleh dimanipulasi. Di dalam 
penyelidikan ini, asid dodekanedioik (DDA) telah dicampurkan ke dalam PXS 
sebagai monomer tambahan untuk meningkatkan kekuatan bahan. Polimer PXSD 
disintesis menggunakan teknik polikondensasi. Bahan pemula yang digunakan untuk 
menghasilkan PXSD ialah xylitol, asid sebakat (SA) dan DDA dengan nisbah 
berlainan seperti (xylitol: SA: DDA); PXSD 1 (1: 0.25: 0.75), PXSD 2 (1: 0.5: 0.5) 
dan PXSD 3 (1: 0.75: 0.25). Campuran ini disintesis pada 120 ⁰C selama 24 jam 
dengan kehadiran gas nitrogen, diikuti dengan pengawetan di dalam ketuhar selama 
4 hari pada 100 ⁰C. Kestabilan haba dan suhu lebur menunjukkan sedikit 
peningkatan apabila nisbah DDA ditingkatkan. Kehabluran, sifat mekanik dan 
degradasi polimer dikawal oleh nisbah monomer antara SA dan DDA. Peningkatan 
nisbah DDA menghasilkan menambahkan struktur hablur polimer, meningkatkan 
sifat mekanik dan melambatkan masa degradasi. PXSD 3 yang mempunyai nisbah 
DDA paling sedikit didapati mempunyai kadar degradasi yang paling cepat jika 
dibandingkan dengan polimer yang mempunyai struktur hablur yang tinggi. Objektif 
lain di dalam penyelidikan ini adalah untuk mengkaji kesan jumlah nano-
hidroksiapatite (n-HA) terhadap sifat polimer yang terhasil. Jumlah n-HA di dalam 
sistem komposit divariasikan kepada 5, 10, 15 dan 20 wt%. Daripada data tegangan 
yang diperolehi, PXSD 1 telah dipilih sebagai matrik untuk menghasilkan PXSD/HA 
komposit nano. Peningkatan jumlah n-HA di dalam matrik menambahkan kekuatan 
tegangan dan modulus, tetapi peratus untuk terikan telah menurun. Sifat termal 
menunjukkan perubahan yang tidak begitu ketara dan taburan partikel pengiso 
bertambah baik apabila jumlah n-HA telah ditingkatkan. 
